




















































































N, V x<yi> 
ひろい
、 、 「? ?
(8) a. Even1[x ACT (ON y) Manner I Instrument] 一人早歩き／水洗い（する）
b・Event[BECOME y Cause I Manner State[BE y A下Z]] 日焼け／犬死に（する）



































































( 11) a.味イ寸け［＋VJ:[x] CAUSE [[FLAVOR] BECOME [[FLAVOR ]BEAT-[y]]] 
↓ 
b. [x] CAUSE [y] i BECOME [ [y] i BE WITH-[FLAVOR]]] 


























(i) a. John loaded bay onto the truck. I John loaded the truck with hay. 










































































(15) a.お父さんの ［肩ー たたき］ b.お父さんの ［ひげ そーり］
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c.母親の ［墓ー 参り］ d.朝顔の ［種 まーき］ ／ 
(16) a. ＊お父さんを ［肩 たーたき］ーする
日母親を ［墓ー参り］ーする







(17) a.値． ARGST= 
QUALIA= ［…ー u山 ）
CONST= constituent part_ of (x, y: goods) J 
b.上げる： [x] CAUSE [y] iBECO旧［［y]i BE UP]]] 〔FORMA刊 h(e2, Y2) 
AGENT= raise_act (e1, x1, Y2) ） 
(18）値・上げ［叫 : [x] CAUSE [[P悶CE]2BECO~伍［［P則CE] z BE UP]]] 
ARGSTR= ARG 1 =x1 
ARG2＝姻
S-ARGl = PRICE3 
QUALIA=( FORMAL= z3:attribute_price 1 
しCONST=con由同entpa抗of(Z3，唱：goods)J 
QUALIA= ( part_effect • whole-effect_lcp 
FORMAL= high ( e2,z3 ) 
CONST=a首ect(e内，姻）
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